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   This is a case report of  u pheochromocytoma which developed in a 67-year-old man. 
The patient presented himself with a productive cough and orthopnea, both of which were 
subsequently proved to be due to hypertensive heart failure. The diagnosis of a pheochro-
mocytoma originating from the left adrenal gland was established endocrinologically and 
roentgenologically. Transperitoneal adrenalectomy was undertaken, and a tumor weighing 
300 g was obtained. Histopathologically, the tumor was composed of two  elements  : cells with 
profuse cytoplasma having chromaffin-positive granules, and other cells consisting of spindle 
cells with mitosis. Surgical exploration could not identify another tumor or metastasis, and 
his blood pressure returned to normal, with normal catecholamine levels, after surgery. 
   This is the first reported case of an elderly person with a pheochromocytoma complicated 
by congestive heart failure and renal insufficiency preoperatively; however, it was controlled 
well, and he underwent surgery successfully. This case constitutes the  64  th report on a 
pheochromocytoma in persons over 60 years of age in the Japanese literature. 























身長164㎝ 体 重61kg心 拍数92ノ分 整
血 圧2801178mmHg体温36.5'C呼吸数321分
眼底:ScheieH3S3甲 状腺 触知 せず
胸 部:皿 音 充 進 両 側下 肺野 に湿性 ラ音(十)













2の ごとくであった.心 電図上,左 室肥大 および心





血 算:自 血 球7.4×10s1μ2,赤血球3.53×1061μ2,Hb10.491d2
Ht30.4%,血小板172×1031μ2
血 液 生化 学:総 タ ンパ ク7.391d2,アル ブ ミン4.491d2
GOT64U.GPT40U,LDH775U,LAP289G-RU
γ一GTP70U,ALP11,9K-AU,総ビ リル ビ ン0.5mgld2
8UN60㎎ノd2,クレア チ ニ ン2.9mg/d2,糖112mg/d2
Na147mEq12,K4.5mEq12,Cl107mEq/2,Ca5.2mEq12
血 清:CRP(十)血 沈851119






























T.-RSU30.3%T48.0μtg'diカル シ トニ ン130P9/m2PTHO.5ng/mA
17-KS3.7㎎1day17-OHCS3.7㎎ ノdayコ ー チ ゾー ル13.3μgld9
レニ ン活 性2.5ng/m2thr





























































































































諸角 ・ほか:褐色細胞腫 ・老人 811
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Table4.60歳以 上 の 高齢 者 に お け る褐 色 細 胞腫 症 例
(柳沢 ・ほか2)(1980)報告 以 後 の もの)















































































































































































医 学 の あ ゆ み52,21,1965
日 泌 尿 会 誌65,198,1974
日 泌 尿 会 誌65,198,1974
日 外 会 誌78,11]8,1977
日 内 会 誌67,898,1978
日 臨 外 医 会 誌39,1033,1978
日 臨 外 医 会 誌39,1033,1978
民 医 連 医 療(7S),97-98,1978
内 科44,893,1979
日 外 会 誌80,680,1979
西 日 泌 尿41,891,1979
日 泌 尿 会 誌70,258,r979
総 合 臨 床28,1972,1979
日 内 会 誌69,763,jg80
日 内 会 誌69,II86,1980
西 日 泌 尿42,929,1980
松 山赤 十 字 医 誌5,83,1980
日 臨 外 医 会 誌42,243,1981
外 科 診 療69,761,1981
日 泌 尿 会 誌73,690,1982
日 内 会 誌71,710,1982
日 内 会 誌71,1613,1982
西 日 泌 尿44,79,1982
西 日 泌 尿44,79,1982
福 島 農 村 医 会 誌21,31,1982
日 泌 尿 会 誌74,446,1983
日 泌 尿 会 誌74,460,1983
日 泌 尿 会 誌74,1070,1983
*部位 左:左 副腎,右:右 副腎,異;異 所発生,転:転 移のある例
**治療 剖:剖 検確認例,手:手 術確認例,薬:薬 物単独治療例
























出可能38例,摘出不可能1例,術 中死亡1例 であ り,
腫瘍摘出後再び血圧上昇をきたしたものは3例,摘 出
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